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除去率(例えば Percentagesoil removalとL、う言葉を J.C. Harrisは 勺etergencyEvaluation 
and TestingぺIoterscience Pub.. ! 954中で使用している〉叉は単に洗浄率といった方がまぎらは
しくなくょいと思うがここでは慣例にしたがうことにした。

































































木 綿 フ'ロード 52 32 82.弓 自
浄液を新鮮たものと取り替え更
本 絹 平 絵 68 40 77.2 自 に1分間手もみ洗いを
続け，流
人 絹 朱 子 織 50 28 82.5 自 7.1<.で1分間すすぎ洗い
したもの
テトロン 東レ ・クレポン 60 44 64.7 うす青 でるる。木綿においては乎もみ


































































































































































































































1 18.41 - 1 21.11 19.61 21.1  17.8 
56 l92;!ぺω本絹 手もみ洗い 37. 一一| 一 144.5 
U.S 
68 |: ::i713l 人絹 手もみ洗い 一 116.6 
8.5 
ロン手もみ洗い 90.4 ー | ー I80.0 
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_"-'-1 l.・ 加は著 しい。超音波は石けんミ|水 洗 |トリクロー 17~ノー汚 射率 ルエチレン 0.3%染布(~反&) 洗浄効率(%)l洗浄効率(%)1陣織効率(%)
木 31.2 80.1 68.2 91.8 
本 24.8 49.3 92.4 96.4 
31.0 31.7 41.5 90.7 
テト ロン 34.6 111.0 89.4 92.0 
カシミロン 22.2 。 82.3 97.6 
第5表 人工汚染布 (U.Sと洗濯機の比較〉
|洗濯後ニヴサl洗濯機・ゲンプIU.s.ゲンプ石
;汚染痛反射止; '1 (0.3%)1石けん (0.3%11けん (0.3%) 
率 (%) I弛岨 I :'f"-vz '"*'H.'d::J /n~' I |洗浄効率(%)I洗浄効率(%)I洗浄効率(%)
木
本
綿I31. 2 I 25. 1 I 54.0 I 句 l
絹 I 24.8 
人絹 31.0 
テトロン 34.6 































ゲみ洗Ll US 1"，.， _l!.ゑん| US | US | US 
汚染布(~反~)射率 ンプ石けんダンプ石け%ん|ゲンプ グンフ・石けんトリグロールダィラロン0.3% I 0.3% I 5% I 10% エチレン
洗浄効率明〉院浄効率(%)洗糊率(%)陣浄効率(%)陣浄効率(%)1洗浄効率(%)
木 綿 11.9 40.8 48.2 49.2 49.6 54.9 48.8 
本 絹 36.9 45.3 82.1 87.8 54.9 54.9 
人 絹 13.9 51.5 50.0 96.1 95.8 89.3 43.1 
テトロン 47.6 l仰 .9 107.0 一 87.1 74.2 













木 綿 5.1 38.4 36.9 
本 絹 4.4 53.5 68.5 
人 絹 5.0 41.3 47.2 
テトロン 5.S Sl.3 81.4 
カシξロン 5.2 38.8 67.0 
宮高B表 人工汚染布(木綿〉石けん溶液濃度と
洗浄効率
汚染布 AI汚 染布 B
汚染2布6.0反%射率I 31.2% 
洗浄効率仰 |洗糊率(%)
10 78.6 91.2 
7.5 78.5 90.1 
5.0 76.0 91.4 
2.~ 79.9 95.7 
1.0 80.7 92.4 
0.5 80.0 93.2 
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1木 綿 |本絹 |人 絹IJ二ン |テトロン































水道水|ゲ。三J 1crJ|%+CM |炭宅勾〆I%~炭酸ソ |瓦+民酸ジ
| V"/O I CO.1% I V'''/O Iーダ 0.4刻一〆 0.4%
洗勢率 間 関率|洗勢率 |洗開率 |洗開率[洗開率 |洗務率
33.1 60.2 59.7 62.3 43.2 71.1 5'，.2 
29.6 91.2 47.6 91.2 68.0 89.6 65.7 
6.6 76.5 72.0 21.0 80.1 28.3 
。 91.0 。 93.3 0.1 80.3 33.8 
。 87.6 。 91.7 。 91.7 3.3 
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Summa.ry 
Some considerations about washing of fabrics by strong ultrasonic irradiation 
have been developed. It is pointed out that this tecbnique may be useful not only 
for practical purpose of removing some soils， but also for theoretical approaches 
to general washing mechanisms， since mechanical power is one of most impor-
tant factors of the process. 
Some experiments were performed by using the magnetostrictive transducer 
(25 K.C. ，120Wjcm2) and the data on percentage of soil removal were obtained 
by usual reflectance measurements of fabrics. Combinations of different fabrics， 
artificial soils and also wasbing liquids (including concentration of detergents) 
were aItered widely. Detergencies were compared witb home laundering machine 
or hand-wasbing. 
ln many cases ultrasonic was superior to ordinary washing procedures， 
however the cleaned area was limited. It was concluded that the application of 
ultrasonic irradiation was suitable for removal of special soils on limited area 
of fabric surfaces. 
( 11 ) 
